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With a rapid increase of the number of intemational students in Japan， many self.匹financedintemational stu-
dents are facing financial problems. To make the best use of the limited financial resources， some other type of 
financial aid packages should be considered and one of them is United Nations University's reimbursable funds 
for students from developing countries studying in Japan (UNU-FAP). This paper aims to discuss the current 
situation and challenges of the non包ranttype of scholarship programs by introducing the basic structure of 
UNU-FAP and the survey done by UNU欄FAP.
Although， asa result of the survey， many intemational students， both recipients and non-recipients， say that 
UNU-FAP is helpful， it also shows that many students do not know about UNU-FAP， and， therefore， much more 
e妊ortsfor information dissemination is necessal)人 Likewise，there are some who prefer greater amount of dis-
bursements， smaller amount of reimbursements， and longer duration of reimbursement period. These needs 
should be carefully reviewed， a1though， atthe same time， new risk when they reimburse should be taken into 
account. Even minor changes of the system of the program should be considered， if necessary and feasible. 
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Financial Assistance Programme for Students from 



































年収 日本育英会 8本育英会 奨学金 奨学金 家計所得
設置者別 5分位 のみ受給者 受給者 受給者 必要者 (10万円)
0.413 0.480 0.534 0.801 38.4 
2 0.304 0.317 0.337 0.662 65.9 
国立 3 0.201 0.214 0.244 0.599 83.5 
4 0.081 0.083 0.108 0.455 101.7 
5 0.026 0.026 0.040 0.356 167.7 
1 0.439 0.494 0.579 0.812 38.0 
2 0.272 0.296 0.336 0.608 66.0 
公立 3 0.197 0.210 0.261 0.571 83.6 
4 0.076 0.080 0.107 0.443 101.7 
5 0.022 0.026 0.033 0.330 167.5 
0.284 0.343 0.444 0.692 40.7 
2 0.180 0.202 0.248 0.528 66.2 
私立 3 0.140 0.154 0.193 0.456 85.2 
4 0.090 0.093 0.122 0.375 101.5 


















































大学 日本育英会 日本育英会 奨学金 奨学金 家計所得
設霞者別 所在地 のみ受給者 受給者 受給者 必要者 (10万円)
東京 0.235 0.246 0.268 0.559 104.2 
国立 尽阪神 0.198 0.238 0.285 0.635 92.1 
その他 0.226 0.247 0.276 0.595 83.2 
東京 0.168 0.182 0.204 0.533 93.4 
公立 .li¥阪神 0.221 0.246 0.278 0.588 87.0 
その他 0.222 0.242 0.296 0.572 83.9 
東尽 0.143 0.168 0.215 0.448 106.1 
私立 京阪神 0.117 0.138 0.182 0.459 98.0 
その他 0.132 0.144 0.184 0.418 99.2 
出所:小林.i索中・島 (2∞2)p.141 
表3 奨学金受給の種類と満足度
奨学金の種類 満足度平均伎 度数 標準偏差
l 図書者留学生(文部科学省) 73.46 138 18.068 
2 外留政府派遣留学生 75.83 6 31.212 
3 私費留学生 (AIEJ，JICA奨学金給付宥) 70.00 3 20.∞o 
4 私費留学生(民間奨学金有) 76.20 54 13.832 
5 私費留学生(民間奨学金給付無) 71.07 42 16.023 












































































































































資金を必姿としないから 11 5 
知らなかったから 8 
返済が難しいから 2 3 
貸与だから 4 
その{也 。













































役に立つ 99 108 207 
i5主に立たない 4 14 18 
オコからない 9 9 18 









































適当 100 84 184 
頑張れば何とかなる 13 41 54 
不i盛当 5 6 
わからない O 























i産主 102 85 187 
不適当 7 24 31 
わからない 4 13 17 
n.a. 9 10 









































































(8 )藤森宏明 (1998) r高等教育の機会均等に r~する
日本育英会の奨学生採用方法の現状と課題-Jr日本教育
開発途上国からの留学生を対象とした貸与裂奨学金の現状と課題
行政学会年報j第 24号、教育開発研究所pp.130-142.
(9 )銭小英(1989)r教育機会均等化の笑態と奨学金政策Jr教
T華社会学研究i第44集pp.101-107.
(10)国際連合大学 (2004)r私費留学生育英資金貸与事業jパ
ンフレット
- 45-
